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It is important issue to research on the museums by collectiong data about marine
engineering. Author researched data of foreign countries from 1989 to 1996 and those are already
reported. In Japan he has already reported on the museums in Hokkaido, Tohoku and Kanto
area. In this paper author collected the museums which concerned marine enginnering in Chubu








































































































































































































































参考文献: ○樋口秀雄､加藤有次‥父と子の博物館､富士書店､ p.205 (1976年7月30日第1刷)
○考古学ライブラリー編集部編:博物館･資料館案内I -考古･歴史･民俗-､ニューサイエンス杜考
古学ライブラリー7､ p.63 (1984年1月20日再版発行)











































○磁気コンパス(Tokura Keiki Seisakusho､ 1972年12月製作)
02サイクルディーゼル機関模型(ユニフロウ方式)
○燃料ポンプ模型(ボッシュ型)






























































































英　　名: Tokamachi City Museum
所在地: 〒948新潟県十日町市西本町1
電　　話: 0257-57-5531














全長8.71m､最大幅1.20m (船底部0.73m)､高さ0.55m (船首) 0.41m (中央) 0.76m (船尾)｡
下条(げじょう)の蟹沢(かにざわ)の高橋建策氏が1966年(昭和41年)に川口町の片山造船で作り
石積みや砂利取りなどに使用した｡
参考文献: ○加藤有次監修: 『ユニーク博物館』､毎日新聞社､ p.129 (1985年6月10日発行)






















































































































































































































































英　名: Shiunji-cho Fishing Village Folk Museum
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